

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4) E/CN. 4/Sub. 2/1998/100 2005年までの年次特別報告書のすべてをさす。
5) E/CN. 4/2004/45， Table. l. 
6) E/CN. 411999/49， para. 13. 
7) E/CN. 4/2002/60， paras. 19-2l. 
8) Unesco， 'Th巴Rightto Prirnary Education Free of Charge For Al:巴nsurmg
cornplianc巴withinternational obligations'， 2008. 
9) UNESCQ， EFA Global Monitoring Report， 2003/4ほか。
10) Klaus Diet巴rB巴iter，The Protection of the Right to Education by International 
Law， Martinus Nijhoff Publishers， 2006， pp. 2-3. 
1) Klaus Dieter B巴iter，op. cit.， pp. 606-607 
12) Rita Asplund and Pedro T巴lhadoPereira， Returns to Hurnan Capital in Europe， 
69 
70 
The Research Institut巴ofthe Finnish Economy Publisher: Taloustieto Qy， Helsinki 
1999 
13) Klaus Diet巴rBeiter， op， cit.， pp. 608-609. 
14) Ibid， p.328. 
15)申恵辛『人権条約上の国家の義務』日本評論社、 1999年、はしがき、序論、 279
頁、 318-1321頁。 390頁などを参照。
16) E/CN. 412002/60， p.20. 
17) Douglas Hodgson， The Human Right to Education， Ashgate， 1998， p.41 
18) E/CN. 4/Sub. 2/1998/10， paras. 14-15， 




20) E/CN. 4/1999/49， pp. 18-26. 
21) E/C. 12/1999/4， General Comment No. 11， Plans of action for primary education 
(art. 14) 
22) E/C. 12/1999/10， General Comm巴ntNo. 13， The Right to巴ducation(article 13 of 
the Covenant). 
23) E/1999122 (E/C. 12/1998/26)， paras. 491-494. 
24) E/CN. 4/2002/60， p.13. 
25) Katrien Beeckman， Measuring the implementation of th巴 rightto education: 
educational versus human rights indicators， The international Journal of Children's 
Rights， 12: 71-84， 2004. 





27) Manfred Nowak， The Right to Education， in Economic， Social and Cultural 
Rights， Edited by Asjor・nEide， Catarina Krause and Allan Rosas， Martinus Nijhoff 
Publishers， p.190， 19950 r子どもだけが現行国際法のもとで自身の教育を選択する
権利を有していないようにみえるが」との皮肉な指摘が紹介されている。
28) E/CN. 4/1999/49， para. 4. 

















33)前掲、 KlausDieter B巴iter，pp. 463-464. 
34) Ulf Fredriksson， What can be done to further closer agreement among legisla 
tion， political legislation and everyday practice? PROSPECTS， V01， XX1X， no2， 
Jun巴1999，p. 160. 
35) 47EX17 and UNESCO/ED/167. 
36) OECDの2005年時の報告書こ fTeachersMatterJやlLO/ユネスコの「教員の地
位勧告」のフォローアップの作業ーなど、国際文書のなかでも論議が始まっている O
37) E/CN. 4/2001/52. 
38) Douglas Hodgson， The Human Right to Education， Ashgate， 1998， p.40. 
39) E/CN. 4/2003/9， p.8. 
40) UN， Yearbook on Human Rights for 1951. 
41) E/CN. 4/2001/52， p.8 
42) E/CN. 4/2003/9， p.15 
43) CEART/8/2003/11， Joint ILO/UNESCO Committee of Experts on th巴Applica
tion of the R巴commendationconcerning T巴achingPersonn巴1， 2003. 
44)吸取山洋介「堀尾教育権論の“継承と発展 J 人聞と教育J65号、 2010年。世取
山がいうように、関係的権利論の発展には多次元の理論的発展が必要となろう O 新
自由主義的・成果主義的基準評価論への挑戦は、そこで重要な役割をもっと考える O
45) International Herald Tribune紙の2005年4月27日付社説‘Fora real UN com 
71 
72 
mission on human rights' を参照。
46)八木英二「教員評価基準をめぐる国際的合意形成にあらわれた二律背反J W教育
目標・評価学会紀要』、 20100
以上
